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南相馬市における「ソーラーシェアリング」のとり
くみ : 震災からの歩みを中心に











A case study of a renewable energy project 






 This paper aims to report the case study of a renewable energy project in Minamisōma City, 
Fukushima prefecture, Japan. Minamisōma City sustained multiple damages resulting from the tsunami 
and nuclear power plant accident that occurred with the Great East Japan Earthquake. After the disaster, 
the citizens were confronted with a population decline, curtailment of agricultural products, and more. 
Facing such difficulties, the citizens took voluntary actions towards local regeneration. As a part of these 
activities, a citizen group has been formed for the renewable energy project. In the spring of 2013, the 
group established the Eco-energy Minamisōma Research Institute, a general incorporated association. 
Additionally, they supported the construction of a solar power plant in the autumn of that year.
 The characteristics of the Institute are as follows. Firstly, the Institute has attempted to construct 
a scheme so that farmers can generate a second income from the renewable energy business, as well as 
work on their agriculture, using a model called "solar sharing." Secondly, the Institute has attempted to 
provide technical and financial support to local residents who have wished to establish a renewable energy 
business. These attempts are made as the Institute aims to involve a wide range of local residents.
 Despite struggling with the legal restraints of farmland and the establishment of operational systems, 
the Institute continues to proactively work toward local regeneration.













































































　2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分、震度 6 弱の地
震が発生した。東日本大震災である。津波が南
相馬市内沿岸に到達したのは 15 時 35 分ごろで
あった。震災後に立ち上げられた第 1 回南相馬
市復興市民会議（平成 23 年 7 月 2 日開催）資料
によれば（http://www.city.minamisoma.lg.jp/
index.cfm/10,871,58,1,html）、津波が襲った市
域は 40.8 平方 km に及んでいる。また、同資料




日の 5 時 44 分には原発から 10km 圏内の住民に
避難指示、18 時 25 分には 20km 圏内の住民に
避難指示、15 日の 11 時には 30km 圏内の住民
に避難指示がそれぞれ出されていった。南相馬市
は、2006 年 1 月 1 日に相馬郡小高町、原町市お
よび鹿島町の 3 つの市町村が合併して誕生してい
る。この 3 層のそれぞれの境界がほぼ原発からの
20 キロ圏と 30 キロ圏に対応しており、線量の高
い内陸部を別として、その後の住民の避難状況の
差異を生むことになった。
　2011 年 3 月 11 日時点で 71,561 人であった人
口は、2013 年 10 月 1 日現在で 64,181 人と減っ
ている。そのうち、市内居住者 46,731 人と 6 ～




























































往復 700km ほどになるが、この後、月に 2, 3 回
は通う生活が始まった。
　4 月に入ると人が戻ってくるようになり、4 月







































































































































































　2012 年 8 月に任意団体として設立された市民























出典：えこえね南相馬研究機構パンフレットの抜粋（2013 年 12 月作成）
































「えこえね」の立ち上げが、2012 年の 1 月から 3
月にかけて行われ、2013 年 3 月 13 日には登記
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